




























































































































???? ?? ????????? ??????????
?－???－? ａ：一次方程式の利用 簡易化・次課題との融合 グループワーク（助力）
?－? ｂ：比例式 問題づくり・問題の出し合い グループワーク（合力）
?－? ｃ：比例の式の求め方 条件変更・比較 グループを超えた教え合い（助力）
?－? ｄ：反比例の利用 答えが複数ある問題 グループワーク（合力）
?－? ｅ：三角形の合同条件 答えが複数ある問題 グループワーク（合力）
?－? ｆ：三角形の合同の証明 答えが複数ある問題 ジグソー学習（分担）
?－???－? ｇ：点字（課題解決学習） 法則探し?条件不足 ジグソー学習（分担）
?－???－???－? ｈ：重なる図形 条件変更・比較 グループワーク（助力?分担）





































































































































a Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
?組 46.7 －3.7 60.6 －1.8 －14.0 －1.9 
?組 46.9 －3.5 63.2 ＋0.7 －16.3 －4.3 
３組 56.5 ＋6.1 65.6 ＋3.1 －9.1 ＋3.0 
４組 51.6 ＋1.2 60.4 －2.1 －8.9 ＋3.2 
学年平均 50.4 62.5 －12.1 
　??組：31人　?組：32人　?組：32人　?組：32人?
???????????????????????
b Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
?組 69.5 ＋1.2 60.6 －1.8 8.9 ＋3.0 
?組 72.7 ＋4.3 63.2 ＋0.7 9.4 ＋3.5 
?組 68.2 －0.2 65.6 ＋3.1 2.6 －3.3 
?組 69.5 ＋1.2 60.4 －2.1 9.1 ＋3.2 
学年平均 68.4 62.5 5.9
　??組：31人　?組：32人　?組：32人　?組：32人?
???????????????????????
e Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
?組 81.0 ＋0.5 67.1 －1.5 ＋13.9 ＋1.9 
?組 82.5 ＋1.9 64.4 －4.2 ＋18.1 ＋6.2 
?組 73.3 －7.2 71.5 ＋2.9 ＋1.9 －10.1 
?組 85.7 ＋5.2 71.4 ＋2.8 ＋14.3 ＋2.4 




c Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
?組 51.6 +7.9 60.6 －1.8 －9.0 +9.8 
?組 42.2 －1.5 63.2 ＋0.7 －21.0 －2.3 
?組 51.6 ＋7.9 65.6 ＋3.1 －14.0 ＋4.8 
?組 29.7 －14.0 60.4 －2.1 －30.7 －12.0 
学年平均 43.7 62.5 －18.7
　??組：31人　?組：32人　?組：32人　?組：32人?
???????????????????????
f Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
?組 81.5 ＋2.0 67.1 －1.5 ＋14.3 ＋3.4 
?組 78.8 －0.7 64.4 －4.2 ＋14.4 ＋3.5 
?組 75.4 －4.1 71.5 ＋2.9 +4.0 －6.9 
?組 82.6 ＋3.1 71.4 ＋2.8 ＋11.2 ＋0.3 










































?組 5 22 10 18 N.S.
?組 3 22 3 21 N.S.
?組 18 8 20 6 N.S.
?組 10 16 11 16 N.S.
④
?組 2 24 6 22 N.S.
?組 3 22 4 20 N.S.
?組 5 21 14 12 p=0.0100 *（p<.05）
?組 3 23 6 21 N.S.
⑤
?組 16 11 23 5 p=0.057 +（.05<p<.10）
?組 6 19 13 11 p=0.0299 *（p<.05）
?組 20 6 24 2 N.S.
?組 15 11 15 12 N.S.
⑩
?組 10 17 23 5 p=0.0007 **（ p<.01）
?組 7 18 13 11 p=0.0575 +（.05<p<.10）
?組 22 4 24 2 N.S.















a1?3 23 8 17 15 p=0.0697+（.05<p<.10）
a1?4 23 9 9 23 p=0.0005**（p<.01）
b1?1 23 8 13 18 p=0.0099**（p<.01）
c1?1 16 12 13 18 N.S.
d1?1 22 4 13 18 p=0.0010**（p<.01）
e2?2 20 7 13 14 p=0.0465*（p<.05）
f2?2 25 6 13 14 p=0.0053**（p<.01）
g3?3 14 2 20 6 N.S.
g3?4 15 2 11 16 p=0.0019**（p<.01）
h3?2 13 12 3 21 p=0.0035**（p<.01）
h3?3 19 7 20 6 N.S.
h3?4 19 6 11 16 p=0.0104* （p<.05）















a1?3 26 5 24 8 N.S.
a1?4 24 8 22 10 N.S.
b1?1 19 12 23 8 N.S.
c1?1 21 7 23 8 N.S.
d1?1 23 3 23 8 N.S.
e2?2 14 13 18 9 N.S.
f2?2 22 8 18 9 N.S.
g3?3 11 4 24 2 N.S.
g3?4 15 2 13 13 p=0?0105*  ?p<?05?
h3?2 10 14 13 11 N.S.
h3?3 23 3 24 2 N.S.
h3?4 16 9 13 13 N.S.
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Teaching Materials Arrange the Functioning of Active 
Learning and its Practical Research
Ｋeita ＷAKABAYASHI＊・Ｙouichi ＭATSUZAWA＊＊
ABSTRACT
The Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology has stated that it is necessary to enhance active 
learning, in which students learn both independently and cooperatively, and its instructional methods.  In practical studies in 
mathematics education, much research to develop instructional material for fostering independence has been conducted, as 
well as research concerning group work for improving cooperativity.  However, little research has been done to develop 
instructional materials for fulfilling active learning from the point of view of both independence and cooperativity. 
The purpose of this study was to investigate the effects of long-term instruction in order to activate active learning 
from the perspectives of both independence and cooperation.
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